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Intエoduction
My　　皿ajor　　is　　American　　literaしure，　especially　　John　　Steinbeck　　（1902－68）．
However，　工　have　been　aiming　to　broaden　my　field　of　sしudy　for　the　past　few
years，　and　I　did　my　first　co皿parative　sしudy　of　the　works　of　Steinbeck　and
Japanese　1iしerature　in　the　last　肋e　Langu∂ge　Eduσation　Cen　te〆5ごoヱユeσtion　of
Pal）ers；Idiscuss　some　noteworUユy　si皿ilarities　between　Steinbeck’s　The　Gral）es
of　Wrath　（1936）　and　Takiji　Kobayashi’s　（1903－33）　Bosetsurゴn　（Snombre∂k　Woo（毒
1927）inしhe　paper．｛1）
In　Uhis　paper　I　would　like　to　take　up　Kobayashi’s　work　aqain：Steinbeck’s　The
Grai）e5　0f　肱atカ　and　Kobayashi’s　Numajゴri－mura　（Numajitゴ　Viヱヱage，　1932）　will
be　studied　by　tle　comparatj，ve　皿ethod．　These　two　works　have　something　in
comon　with　regard　to　the　process　Qf　their　having　been　writしen．　Steinbeck
actually　visited　so凪e　migranし　ca皿ps　near　Salinas　and　Bakersfield　and　even
lived　and　worked　with　Ule皿iqrant　people　in　Hoovervilles。　It　mot↓vat£d　hi皿　to
write　The　Gral）es　of　Nrath　thaし　he　had　seen　t」ユe　皿igrant　people　livinq　in
wreしched　conditions　with　his　own　eyes．｛2，　Kobayashi　also　went　to　one　of　the
deserしed　villaqes　near　the工kushubetsu　coa1一皿ining　area　in　HQkkaido　in　person
and　collect£d　materials　forハ1ロπ司ノ1zゴーmu」ra‘3〕
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The　tenant　farmers　who　apPear　in　The　Gral）es　of龍「∂酌and」Vumaj2’ri－mura　suffer
from　extreme　poverしy∫　they　are　hard　pressed　to　get　so皿ething　to　eaし　for　Ule
day．　They　perceive　that　Uheir　hardships　of　life　have　been　caused　by　too
selfish　greaし　landowners　and　capitalists，　who　only　think　皿uch　of　their　own
profiしs，　as　well　as　a　bad　croP．　Neverしheless，　all　of　the　しenant　far皿ers　do　not
stand　しoqeしher　and　rise　aqainsしthe　ruling　class　im皿ediately．　The　puηpose　of
this　paper　is　しo　focus　on　the　tenant　farmers’　unstable　state　of　mind　and
consider　how　it　varies　as　the　sしory　unfolds．
The　Grapes　of　Hrath
The　Joads　and　other　しenanし　farmers　in　The　Gral）es　of　Wrath　are　eゴected　from
t．heir　own　land，　and　Uhey　have　no　choice　but　to　migrat．e　to　Caユifornia．　There
is　so皿e　皿ention　of　their　cooperaしive　spiriし　and　mutual　help　fro皿　Ule　early
part　ofしhe　story．　On　their　wayしoしhe　West，　the　migrant　people　meet　many
others　who　are　in　t．he　same　circumstances　one　after　anoUler．　rPhey　underst．and
each　　otherfs　　feelings－anger　　againsし　　the　　upPer　　class，　　sorrow　　and
disapPoinUUent　aしhaving　lost　their　own　land，　anxiety　about　Uhe　future　life，
and　hope　for　the　new　life　in　Califomia－and　spontaneously　help　each　other
in　several　ways：
．．．Uley　［Ule　皿igrant　people］　huddled　しogeしher；　theY　talked　togeUler；
Uhey　shared　their　lives，　their　food，　andしhe　things　they　hoped　for　in　the
new　count．ry．
＿Ule　twenty　families　beca皿e　one　familyダUle　children　were　the　children
of　all．　The　loss　of　ho皿e　beca皿e　one　loss，　and　the　golden　ti皿e　in　the　West
was　one　drea皿．（The（；rapes　of　Wra　thダChap．17，　p．264）【4〕
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One　person’s　joy　is　everyone’s　joy，　and　his　grief　is
short，　Uhe　migrant　people　share　both　ゴoys　and　griefs
following　is　one　of　U〕e　passages　that　sho”iしclea且y：
everyone’s　qrief：　in
wiしh　Uhe　others。　The
And　iし　miqht　be　thaし　a　sick　child　threw　despair　into　the　hearしs　of
しwenしy　families，　of　a　hundred　people；that　a　birしh　there　in　a　しent　kepしa
hundred　peop：Le　quieしand　awestエuck　Uhrough　the　night　and　filled　a　hundred
people　with　the　birt．h－joy　inしhe　morning、
（The　Grai）es　of肱atカ，　Chap．17，　p．264）
At　first　the　皿igrant　people　merely　understand，　help　Qr　encourage　each　other．
However，　they　gradually　come　to　ponder　and　go　into　actユon　in　orderしo　improve
their　しerrible　circu皿sしances．　Ji皿　Casy　conduct£　a　strike　as　a　leader　in
Hooper　ranchr　because　he　is　quick　to　realize　from　his　experience　in　the　jail
that　people　can　overco皿e　those　in　power　if　only　they　join　forces．　He　and　his
comPanions　continue　しo　be　on　strike　enduring　hunger．　He　eagerly　eζpユains　しhe
necessity　of　becoming　uniしed　to　To皿Joad　and　asks　hi皿to　persuade　his　family
and　other皿igrant　peoPle　to　participate　in　the　strike・
However，　To皿　does　not
ranch　at　the　皿o皿ent
parents：
Uhink　しhaし　people　earning　passable　wages　in　Hooper
will　agree　　しo　　Cas】〆s　suggesしion．　He　　refers　to　　his
“Tonight　we　［the　Joads】　had　皿eaし　Not　much，　but　we　had　it・Think　Pa’s
gonna　give　up　his　meat　on　account　a　oUher　fellas？　An’Ro8asham　oughta
get　milk．　Think　Ma’s　gonna　wanta　starve　thaし　baby　jus’「cause　a　bunch　a
fellas　is　yellin’ouしside　a　gaしe？”（The　Grapθs　of　nra　th，　Chap・26，　P・524｝
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Noし　all　the　migranし　people　have　the　same　idea　abouし　the　waY　ouし　of　their
presenし　situation　　fro皿　　the　　beginning　　because　　しhey　are　　equally　　in　　a
precarious　position　　and　　qo　　through　　hardships・　So皿e　　are　　aggressive　　in
translating　their　idea　inしo　action，　others　noし：　Casy　is　the　for皿er、　and　the
Joads　are　the　latter．　Far　fro皿　owning　land　and　a　houser　it　is　as　much　as　the
migrant　people　can　do　to　live　from　hand　to　皿outh．　Need］．ess　to　saY，　tlley
notice，　or　at　leasしbeqin　to　noticer　t　lat　they　should　do　something　so　as　to
regain　a　life　worしhy　of　a　human　being．　Their　toP　priority，　however，　is　to
supPort　the　life　of　their　family；　therefore，　they　do　noし　like　to　choose　a
radical　way　like　a　stヱike　and　expose　their　fa皿ily　to　the　risk　of　starvation，
so　long　as　they　somehow臨anaqe　to　live　on．
工しshould　also　be　added　that　the　migrant　peoPle　even　scra皿ble　for　work．　They
need　to　do　t．hat　for　their　family　whether　they　like　it　or　noし
　　　　When　there　was　work　for　a　man，しen　men　fought　f◎r　it－　fought　with　a　low
　　　　wage．　Ifしhat　fella’11　work　for　thirしy　cent£，工’ll　work　for　twenty－five．
　　　　　　　　　　　工fhe’ll　take　twenty－five，　Ifll　do　it　for　twenty．
　　　　（The（；rapes　of　Nra　th，　Chap．21，　pp．386－87）
Their　efforts　to　get　work　lead　to　reduction　in　wages．　This　means　しhat　しhe
great　landowners　get　what　theY　wanし：　they　take　the　migranし　people　into
employ皿ent　at　as　low　wages　as　possible　and　gain　rich　profits　taking　advanしage
of　しheir　poverty。　What　has　been　discussed　above　conveys　to　us　how　desperate
the　migrant　people　are　しo　survive　fro皿　one　day　to　the　next　and　how　inhu皿an
the　great　landowners　are．
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　　　　．　ロ　　　　　．
亙ω眼μ1ユーmura
Turninq　now　to　Nuinaj’ゴヱゴーmu燗，　しhe　firsし　point　しo　pay　attentゴ，on　to　is　a　big
dispute　that　has　occurred　in　the　villaqe　before・A　dealer　in　household　goods，
Yoshida，　has　co皿pelled　a　tenant　far皿er，　Ya血a皿ura，　to　evacuaしe　his　arable　land
for　the　unjust　reason　しhat．　his　relaUve　has　wanしed　to　farm’　Yamaura　had　to
Qbey　Yoshida　because　he　has　been　in　debt　to　him．　When　Ya皿amura’s　wife　has
been　pessi皿istic　about　the　future　and　co皿miしted　suicide　wiしh　her　youngest
daughter　by　throwing　themselves　inしo　Uhe　river，　the　far皿ers　in　Nu皿ajiri
Villaqe　have　felt　sorry　and　been　enraged　as　if　it　were　their　own　affair。
村の貧乏小作たちは、自分の女房が投身でもしたように緊ぎ出した，　…
　　　rこれア非難いこった，まるで吉田屋が手ぱかけて母子二人殺したえんたもんだ！j
　　　fえんたもんでない，殺したんだ」」
　　　百駐たちは輿奮していた，（Numajdri－mura，　Chap．4，　p．330）〔5｝
「な、これア云わぱ吉田屋が裂したんだ，一雌まで来れぽ沼尻さ殖るも同じこった，これから吉田屋ばタタキ罎して、この腰ぽ見せてやるべよ！j
　　　「んだ、んだ皇それがええ！」
今迄の皆んなの嫡な気持が鰭に麗に変った，（NumaJ‘iri－mura，　Chap．4，　p．331）
Consequentユy，　they　have　st冠rted　a　dispute　and　gained　a　victory　over　Yoshida
at　last崎　They　．have　beco皿e　one　and　co皿Pleted　the　strong　Protesし　without
hesitation；they　show　their　power　of　unity．
When　the　worsし　harvest　that　Uley　have　had　in　about　twenty　years　hits　しhe
Village，　they　att£nd　a　union　meet　ing　to　devise　a　countermeasure．　Mthough
廿ley　hesitate　tρ　express　Uleir　opinion　at　the・beginninq，瓜osし　of　the皿　think
that　it　is　proper　to　request　total　exempしion　fro皿　rent　and　cancellatゴ・on　of
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debし．　Their　attiしudes　undergo　a　change　littユe　by　littユe：
（1》然し小作たちは誰も云い出さないので、そのままムッっりしていた，
（2）一寸静かになって、小作たちはヒクヒクしながらお互の顔色をうかがった，
（3）年寄が云い出したので，みんなは今迄抑えられていたような気持を、急に表に出してしまった，
（4）…　伺とか此処で決めてもらわないと、次の日から第一食っていけない小作たちはもうむきになっていた，ジリジリと寄りの空気が高くなってきた，
（5》組合に入っていないものは、はじめ少し尻ごみを見せていたが、一どう考えてもそれ［静をやっτ行く］しか仕様がない，皆の考えはそこへ頓い
　　てきた…　，（NumajftゴーMUI「a，　Chap．5，　pp．346－48）
Howevert　there　is　a　clear　difference　in　positiveness　about　a　petition　to　the
great　landowners　beしween　the　landed　farmers　（or　the　landed　famers　and
concurrentユy　tenant　farmers）　and　t　le　しenant　farmers．　Kenichiro，　who　しakes　an
active　parし　in　famer　conflict，　observes　atしitudes　of　しhe　farmers　in　しhe
union　meeting：
　　　蓑一郎が見ていると、少しでも田煽を持っているものや、暮しの足しに小作をしているものたちは矢張り自分からしゃべらなかった，田飼を女や子供にまか
せて日雇に出ているものや、二町鈴「町歩未満の（北櫨は内檜の小作と単位ぶち炉っていた）が、突きつめたことを云っているのが分った，
（」Vu辺司ブゴ1ゴーmuraf　Chap．5r　p．347》
The　landed　far皿ers　hate　しo　lose　their　own　land，　so　しhey　are　reluctant　to　go
against　the　great　landowners．｛6｝　That　is　しo　say，　it　is　difficulし　to　say　that
the　　farnters　　truly　　acし　　in　　conce】肱　　Whaし　　is　worse，　Kawaharada，　one　　of
Kenichiro’s　comrades，　is　arrested　for　hi8　inflammatory　words　when　the　meeting
comes　to　the　climax・　WiUh　iし　as　a　turning　point，　the　far皿ers’　energy　to
confront　Uhe　great　landorners　declines．　Meanwhile，　Uhe　　great　landowners
collect　rent　from　the　farmers　without　皿ercy，　and　besides，　tbey　benefiし　by
raising　the　price　of　rice　on　the　pretexしof　the　crop　faUure．　At　iengt．h，　the
farmers　rea：口y　awake　to　Uhe　facts　that　those　in　power，　such　as　the　great
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landowners　and　the　dealers　in　household　goods，　behave　very　high－handedly　and
t．hat　their　unbearable　situation　will　never　change　for　the　better　unless　Uhey
take　so凪e　action　against　the皿．　Combined　with　dismissal　of　the　workers　in　the
工kushubetsu　c◎al一皿ining　area，しhe　impoverished　far皿ers　start　with　holding　a
de皿onstration　against　the　colliery　co皿pany．
It　maY　be　worしh　pointing　ouし，　in　passing，　that　Kobayashi
importance　of　cooperation　between　t上le　farmers　and　the　labQrers
mura
asserts　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
1n　Numajユ1ユー
殊に東京にいる不在地主は伯爵とか侯爵とか、貴族院議員などで、大抵一方で噸行を持っていたり、大工坦を経宮していたりする賢本家でもあった，それで、こ
の堤合地主に対する農民の静は、当然替会の労賭と手を握ることなしに雌祠を得ることが出来なかった，
（N「umβゴirゴーmura．　Chap．4，　p．334）
The　famers　and　the　laborers　are　idenUcal　in　circum8tances：they　are
distressed　by　capitaユist　eXploitation。　Moreovert　it，　is　plain　that　they　can
take　stユ℃nger　action　and　do　much　more　damage　to　the　capitalistS　when　they
join　hands．　Kenichiro　considers　the　coa1　皿ines，　for　example；　if　the　laborers
stop　working　all　together，　it　will　create　a　fuel　shortage　and　bring　the
industry　to　a　ha1し　rPo　put　it　another　way，　it　is　the　farmers　and　the　laborers
who　contribute　しo　and　have　an　inf：Luence　on　Uhe　industry　the　most．　Hence　the
aut　hor　emPhasizes　Ulaし　Uhey　should　cooperaしe　so　that　they　can　win　a　triumph
over　the　upper　class．
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Conclusion
What　has　been　said　above　makes　iし　obvious　thaし　しhe　migrant　people　in　The
Grapes　of　llrath　and　the　farmers　in　Numaj’ゴ1ゴーmura　cannot皿ake　up　their　minds　to
stand　againsし　しhe　great　landowners　with　ease　in　spiしe　of　their　suffering，
because　so皿e　are　worried　that　their　fa皿ily　will　be　hungrier，　some　are　fearful
of　those　in　power　such　as　the　great　landowners　and　the　police，　or　oしhers
stick　to　their　own　land．
They　hesitate　between　endurinqしo　tlle　ut．most　limit　and　confrQntゴnq　the　great
landowners．　They　seem　to　be　helpless　in　the　face　of　the　opPression　by　the
ruling　class　at　firsし，　but　we　can　safely　thaしthey　are　cert．ainly　on　course　of
becominq　uniしed　and　gettユng　into　actユon　to　lead　a　stable　and　peaceful　life
again’Tom　Joad　deter皿ines　しo　follow　in　Jim　Casゾs　footsしeps　in　The　Grai）es　of
Nrathr　and　Kenichiro　and　Uhe　village　people　intendしo　stage　a　demonstration
in　the　Ikushubetβu　coa1一皿ining　area　in　Numajiri－mu」ra‘7）　工n　brief，　their
anguish　and　lament君tion　turn　into　wrath：
＿and　in　the　eyes　of　the　peoPle　there　is　the　faiユure；　and　in　the　eyes
of　the　hungry　there　is　a　growing　wrath。　In　the　souls　of　the　people　the
grapes　of　wraUh　are　filling　and　growing　heavy，　growing　heavy　for　the
vintage．（The　Grapes　of砺a曲，　Chap．25，　p．4フ7）
Indeed，　neiUler　71ねe　Grai）es　of班ratねnor　Nu血aゴ1ri－mura　describes　so　far　as　the
vicしory　of　the　rnigrant　peoPle　or　the　farmers，　but　Ulere　is　no　doubt　that　the
auU｝ors　exl》ect　them　しo　win．　Steinbeck　i皿plies　that　the　self－seeking　great
landowners　will　be　overしhrown　in　due　ti皿e：
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And　the　great　Qwners，　who　had　become　Ulrouqh　しheir　holdings　both　more
and　less　than　men，　ran　to　their　destruction，　and　used　every　means　that
in　the　long　run　would　destroy　them＿．
　　　　　　Our　people　［the　migranしpeople］　are　good　people∫　our　people　are
kind　peoPle．　Pray　God　some　day　lkind　people　won’t　all　be　poor．　Pray　God
some　day　a　kid　can　eat．
　　　　　　And　the　association　of　owners　knew　that　so皿e　day　the　praying
would　stop．（肋e（rai）es　of肱∂tカ，　Chap．19，　PP．325－26》
Apparentユy，　Sしeinbeck　and　Kobayashi　both　criticize　capitalism　that　disしresses
industrious　people　in　their　work．　However，　there　is　a　fundamenしal　difference
in　the　position　between　Sしeinbeck　and　Kobayashi言　it　is　conceivable　Uhat
Kobayashi　intended　しo　express　his　political　opinion　in　his　works　from　the
viewpoint　of　a　com皿unist　rather　than　a　novelist．　Notwithstanding，　Numajiri－
mura　holds　greater　arしistic　value　compared　wiUh　his　other　works，　like　Maヱてrh
15ン　1928　（1928）　and　To5eikatsusha　（A　Man　1）oゴng　underground　・4σtゴviむies，　1932｝，
and　besides，　there　　are　　some　　other　interesting　　similarities　to　　study－
arguments　against　the　war，　people’s　hardships　represenしed　fro皿　the　viewpoinし
of　Uhe　old　and　the　young　and　so　on－beしween　The　Grapes　of　〃tath　and
Nロ測aプ1∫ゴーmu」ra　I　would　like　to　study　the　above　subjecしs　in　anoUler　paper．
一59一
Notes
（1）see”A　Comparatユve　Study　of　John　Steinbeck　and　Takiji　Kobayashi”
　　　　　　in四1e乙angu∂ge　Edulσa　tion　Cen亡e」ピ言CσUθσ亡ion　of　Pal）ers　Nc）・5
　　　　　　（December　1，2002），pp．64－87．
（2）see　Peしer　Lisca，”John　Steinbeck：ALiterary　Biographゾ’
　　　　　　in　E．W．　Tedlock　and　C．V．　Wicker，　eds。，
　　　　　　Steinわecl【∂ηdHis（：τゴtゴσs：14　Reσord　of　tT’Mten　ty－Five　Years，
　　　　　　（Albuquerque：University　of　New　Mexico　Press，1957），pp．13－14。
（3》see　Hidetaka　Tezuka，”Kobayashi　Takiji－Shi　to　Sono－zenqo”
　　　　　　（”His　Death，　and　Before　and　Afしer　It”）inσeηd～ヨ1　Nihon－bung∂」【u　Taゴkei
　　　　　　55∫　Miy∂moto　Yuriko・KobayashゴTakiji　Shロ（M（）dern　Jap∂ηe8e
　　　　　　L1乙e」rature・Series・No．55∫　Yuriko　Miyamoto　and　Takj［）’i　Kol）∂yashi）
　　　　　　（Tokyo：Chikuma　Shobo，1969》，P．444．
（4）The　edition　used　throughout　is　John　Steinbeck，　The　Gral）eεof　nra　th
　　　（New　York：Penguin　Books，1992）．　Hereafter　Ule　chapter　and　paqe　numbers　are
　　cited　parentheti，cally　wit　l　the　tユtle　in　theしexし
（5）The　edition　used　Uhroughout　is　Takiji　Kobayashi，　Numaj’iヱゴーmuヱ’a（ハFロ皿aフ’iri
　　　Vi．Zユ∂ge）inハ艇hoηPuroretatゴa　Bungaku　Shu　27：Kobayashi　Taklプ1　Shu　2
　　　（Jap∂ηe5e　Proユetarゴan　Lゴterature　Series　No。27∫　Takij，ゴ　Kaわ∂pashi　Serゴe5ハめ・21
　　　（Tokyo：Shin－Nihon　Shuppan－sha，1988）ダpp．310－65．　Hereafter　the　chapt£r
　　and　page　numbers　are　ciしed　parenthetically　with　the　tユtユe　in　the　texし
（6）Sしeinbeck　also　dec］，ares　in　his　works，　such　as肋e（；ral）e50f　Wra　til　and　Of
　　　Miσe∂ηd〃eη（1939），how　significant　having　their　own　land　is　for　the
　　farmers．　I　discuss　it　in　my　earlier　papers：
　　　　　　　”AStudy　of　John　Steinbeck：Jeffersonian　Agrarianis皿in　Of　Miσe　aロd
　　　　　　　〃eηand　The　Grapes　of肱athrt　in　Bu1ヱe伽　of　Gaj【ushuin　敵）皿en　’s　Coヱユege
　　　　　　　N（），3（March　31，2001》，pp。75－86（pp．80－85》．
　　　　　　　”ACo皿parative　Study　of　John　Steinbeck　and「Pakiゴi　Kobayashi”in　The
　　　　　　　Langu∂ge　Education　Cen　te』南（bヱヱectゴon　of　Pal）ets　Nc）．5，　PP・64－87
　　　　　　　（pp。76－79》．
（7）Istudy　Tom　Joad’s　initiation　in　detai二L　in”A　Comparative　Study　of　John
　　Sしeinbeck　and　rPakjji　Kobayashi”in　The　Language　Education　Cen　te」凶3
　　　σ01ヱection　of　Pal）ersハTo．5，　PP．64－87（PP。80－82）．
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